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徳之島伊仙方言文法概説
A sketch grammar of the Tokunoshima Isen dialect
KATO Kanji
加藤　幹治
The Isen dialect is a subgroup of the Amami language, which is endangered. The present study 
clarified the comprehensive system of the Isen dialect from the viewpoint of descriptive linguistics. 
Section 2 discussed phonology (segmental phonology and indeces of phonemes, syllable structure, 
and the system of word accent) of the dialect. Section 3 difined word classes and root classes 
by using morphosyntactic characteristics. Section 4 discussed internal and external structures of 
verbal predicate including words with an adjective root. Section 5 discussed morphosyntax of noun 
and nominal predicate. Section 6 disscussed the demonstratives. Demonstratives in the Isen dialect 
is a cross-over category. Section 7 discussed syntax (word order, valency-changing operation, and 
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M Mސ Z Zސ
半母音は母音と異なり拍を担わない。音節の






両唇 歯茎 軟口蓋 声門
閉鎖音 S E W G Wސ N ܳ Nސ
摩擦音 V ] K
破擦音 F

































は適用されない HJ NZDD「桑」 NѠ「木」!
NZDDљѠ「桑の木」。
 名詞アクセント






に従って、各型を $ % &型と呼称する。
に、拍名詞における各アクセント型同
士の最小対立を例示する。
 $ YV % NRR ++「川」 NRR /+「皮」
 $ YV & KDVL ++「橋」 KDVL +/「箸」






























動詞 名詞 連体詞 副詞 助詞
　屈折する     
節の述語になる     
名詞を修飾する     
格助詞が後続する     
単独で現れず、節・
句をホストに取る



































































































































































態語 (e.g. baa「えーん (幼児の泣く音)」)、間投













名詞 動詞 形容 その他
単独で名詞になる + ­ ­ ­
単独で語になる + ­ ­ +
態の接辞が接続しうる ­ + ­ ­


















を形成しうる (e.g. kjura「美しい」+ kin「着物」















語根 ­as ­ar ­tur ­tar ­屈折接辞
















分類 機能・名称 接辞 kak­「書く」の形式
定動詞形 命令 1 ­ɨ kakɨ
定動詞形 命令 2 ­ee kakee
定動詞形 禁止 ­una kakuna
定動詞形 勧誘 ­a kaka
定動詞形 意志 ­oo kakoo
副動詞形 中止 ­ti katji
副動詞形 否定条件 ­ama kakama
副動詞形 並置 ­taari katjaari
連体形 肯定 ­n kakjun (kak­jur­n)
連体形 否定 ­an kakan
連体形 否定過去 adatan kakadatan







定動詞 副動詞 連体 不定
主節の述語になる + +/­ + +
副詞節を形成する ­ + ­ +
名詞修飾をする ­ ­ + +

















































































­ku で屈折し、助動詞 neer­ を後部に取る必要





































































































無標 ハダカ形 尊 非尊
単数非融合形 wan wa uri ura
単数融合形 waa ­ ­ uraa
結合複数 ­ ­ uri­taa ura­taa
疑似複数 wakkja / waakja ­ ukkja ukkja





















(17) a. * wan naa
b. * wan=ɡa naa
c. * wa naa
d. wa=ga naa
e. * waa=ɡa naa
f. waa naa
g. * ura naa
h. ura=ɡa naa
i. uraa naa














格助詞の一覧は以下の通り: 主格 1 =ɡa、主格
2 =nu、与格 1 =nin、与格 2 =n、与格 3 =nen、
処格 1 =nan、処格 2 =nantɨ、方向格 =ka、具格


































の G, Nはそれぞれ =ɡa, =nuを意味する。
表9 有生性と主格交替
代名詞 ヒト固有名詞 ヒト名詞 非ヒト名詞
主語標示 G G G / N N





























































機能 近称 中称 遠称
指示代名詞 kurɨ urɨ arɨ
場所名詞 kuma uma ama
指示連体詞 kun un an
様態連体詞 kasinɡan ­ ­
場所副詞 ­ uɡan kuɡan
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